






Real-Time seismic information system for Setagaya-array
N. HORI, S. YAMAMOTO
Abstract: Real-time seismic processing system using the strong motion array data in the Setagaya, Tokyo
is reported. The system can automatically renew Web data after the occurrence of an earthquake. As soon as
an earthquake occurs the records of seismograph are immediately transmitted to a key station via telemeter.
The received data is analyzed by the data-processing server and opened to the public by the database server
and the WWW server. The telemetry of the record and the data processing need about 3 or 4 minutes after
the earthquake's trigger. Using the obtained seismic data, the maximum velocities and the measured seismic
intensity are calculated for the purpose of the disaster prevention. For the detailed analysis the response spec-
trums, Fourier-spectrums, running-spectrums and shake map data are analyzed and immediately opened to
the public. These works are automatically controlled by C-shell scripts which always work on a data-process-
ing server.
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 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
Fig. 1 Layout of observation system of the Setagaya array
Photo. 1 Seismograph (Kokushikan Univ., Setagaya, Site1
(1)）
Table 1 Site location and geology
CODE SITE LATITUDE LONGITUDE DEPTH(m) Geology
SITE1(1) Setagaya 1 35 38 40 139 39 22 0 Rome
SITE1(2) Setagaya 2 35 38 40 139 39 22 0 Rome
SITE2 Jyoshiryou 35 38 18 139 39 19 －2 Surface
SITE3 Goutokuji 35 39 47 139 39 03 －1 Rome
Table 2 Seismometer & loggers
CODE SITE SEISMOMETERCODE MAX. AMPLITUDE DATA LOGGER TRIGGER LEVEL
SITE1(1) Setagaya 1 JEP4A3(A) 2G/2(A) RTS2(A) 0.5 GAL
SITE1(2) Setagaya 2 VSE15D(T) 10 kine/10 V CV901VR(T) 0.05 KINE
SITE2 Jyoshiryou VSE311B(T) 40 kine/10 V CV901VR(T) 0.05 KINE
SITE3 Goutokuji VSE311B(T) 40 kine/10 V CV901VR(T) 0.05 KINE




























リガーレベルは Table 2 のようである。センサーの周
波数特性を Table 3(a), (b)に示す。詳しくは文献 1)
を参照されたい。
世田谷アレーの即時地震インフォメーションシステム
Table 3(a) Frequency characteristics of seismometer
(VSE311BR)
Frequency(Hz) 0.03 0.05 0.1 0.5 1
Amplitude()
X 90.0 96.6 98.3 100.0 100.0
Y 90.0 96.6 98.3 100.0 100.0
Z 90.0 96.6 98.3 99.3 100.0
Phase(°)
X 35.0 17.3 8.7 3.6 1.5
Y 35.0 16.1 7.4 3.6 2.2
Z 32.5 18.3 8.7 3.6 1.5
10 20 30 50 70
X 100.0 99.9 98.9 100.0 101.0
Y 100.0 99.8 98.8 100.1 102.3
Z 100.0 99.8 98.8 100.0 103.0
X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table 3(b) Frequency characteristics of seismometer
(VSE15D)
Frequency(Hz) 0.1 0.2 0.5 1 10
Amplitude()
X 46.6 99.1 100.7 100.8 100.1
Y 51.8 99.2 100.8 100.4 100.1
Z 51.9 100.3 100.7 100.3 100.1
Phase(°)
X 118.7 55.7 20.8 10.3 ―
Y 113.8 51.2 19.5 9.5 ―
Z 113.1 52.1 19.6 9.2 ―
20 30 50 70 100
X 100.2 100.0 100.2 100.2 99.9
Y 100.1 100.1 99.8 100.0 100.0
Z 100.3 100.3 100.3 100.3 99.8
X ― ― ― ― ―
Y ― ― ― ― ―




さらに深度13 m 程度から30 m 以上まで土丹層が続
く。地盤種別から砂礫層下の土丹層は，せんだん波
速度400 m/s～500 m/s とみなせる。地震計はいずれ
もローム層上に設置されており，ローカルな表層地
盤の増幅特性を反映する。これらの特性の概略は常

















































 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
Fig. 2(a)(d) Geological logs at each site section
世田谷アレーの即時地震インフォメーションシステム
Fig. 3 Fourier spectrums for microtremor at Site1(1)
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Fig. 6 Velocity waveform
Fig. 7 Velocity Fourier spectrum
Table 4 Event data
Event time 2002/08/23, 125251.69(JST)
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Fig. 8 Bandpass-ˆltered Waveform
Fig. 9 Running Spectrum
（Fig. 8～Fig. 10参照）。図よりこの地震の場合，豪徳寺
の EW 成分でははじめに4 Hz 程度の周波数が卓越した
後，2 Hz 程度の周波数の卓越が認められる。結果とし
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